





































This study discusses the change in the technical standards for planned roads in Japan and 
their systematization. The idea of a planned road network in city areas was introduced in the 
early Meiji period. In this study the authors analyze the technical standards for roads planned 
from the Meiji period up to the present and the transformation of the road system with reference 
to the historical background and the planning theory behind these early roads. Moreover, this 
study clarifies the following with regard to the revision of city road plans undertaken 
nationwide: the conditions for planned road revision, problems concerning the revision 
guidelines, the present state of regional coordination between municipalities, and issues handled 
subsequent to planned road revision. In addition, the review may lead to plans for a new road 
and not simply the changes to a planned road or its cancellation. Therefore, this study clarifies 
both the effectiveness of introducing the Land Use Control Method and the Contingent 
Valuation Method into a planned decision process and related problems. 
The results suggest that the prefecture initiate regional coordination between municipalities, 
a change in the city planning process that involves holding public hearings, the consideration of 
public opinion in city planning through information sharing, and the implementation of 
environmental evaluations to assess the impact of road planning on neighboring areas when 





























































  ・研究の背景、目的、方法、構成 

































  ・研究成果の概要 





































































・平成 21 年 3 月末までに見直しされた路線の内、当初計画決定時期が明らかになった 343








半と 1960 年代後半に集中していることが明らかになった。そして、1950 年代前半につい
ては、1953 年に施行された「町村合併法」が影響していること、1960 年代後半について



























































































・本研究で実施した CVM 調査においては、比較的信頼性の高い結果が得られ、CVM が歴
史的町並みと調和した道路整備の評価に適応できる可能性を明らかにした 
・歴史的町並みと調和した道路整備の評価では、評価者の住所から評価対象までの距離よ
りも、評価対象への来訪経験や評価対象についての認識度が評価に影響を及ぼすことが
明らかになった 
・本研究の結果から、道路の計画策定時において、CVM により計画の価値を評価すること
が可能であることがわかり、住民との合意形成を図る上でも有効な手段になり得ること
8 
を明らかにした 
・住民との合意形成においては、これまで主に交通面や安全面等、定量的な側面から道路
整備の価値を評価していたものに、憩い、交流の場としての価値、地域振興に与える影
響等、定性的な価値の評価を加えることで、住民の理解が深まるものと考えられる 
・課題としては、信頼性の高い調査を実施しようとした場合、費用と時間がかかってしま
うこと、また、如何にして価値の高い計画を策定するか等が挙げられる 
 
５．研究成果を踏まえた提言 
本研究で得られた成果を踏まえ、今後、都市計画道路の計画及び見直しを効果的、効率
的に実施していくための手法として、以下の各提言をまとめた。 
１）都市計画道路の見直しについて 
（１）都道府県と市町村の役割分担の明確化 
（２）都道府県による広域調整の義務化 
（３）存続路線の整備予定時期の公表 
（４）廃止・変更路線の計画的対応の制度化 
（５）見直し過程における公聴会の義務化及び見直し案の縦覧期間の延長 
２）都市計画道路の計画策定について 
（１）計画策定と合わせた土地利用規制手法の導入の検討 
（２）計画内容の価値評価を用いた計画・合意形成手法の検討 
 
